Various foods can induce anaphylaxis. However, mushrooms-induced anaphylaxis has not been reported in Korea. We report a patient with past anaphylactic episode caused by mushroom ingestion, confirmed by the skin test and specific IgE antibody to mushrooms. A 17-year-old girl with asthma was referred to our department due to itchy throat, dyspnea, and urticaria within 10 minutes after ingestion of a soup containing Oyster mushrooms. She presented an itching throat after ingestion of cooked mushrooms 3 years before the visit. She had an elevated serum IgE level (205 kU/L) and was sensitized to house dust mites. Skin prick tests with mushroom extracts showed a strong positive on Oyster and King Oyster mushrooms as well as Pyogo mushroom. The specific IgE antibody to each mushroom measured by enzyme-linked immunosorbent assay showed significant positive results to Oyster and Pyogo mushroom extracts, but was negative on King Oyster mushroom. We educated her to avoid eating Oyster and Pyogo mushrooms for preventing recurrence, whereas we couldn't perform oral challenge tests (Allergy Asthma Respir Dis 2015;3:82-85) (3.2%) 등으로 조사되었다. 5) 이러한 연구 결과 국내에서도 식 품이 아나필락시스의 주요한 원인임을 알 수 있다. 버섯은 우리나라뿐 아니라 전세계적으로 흔히 사용되는 대표적 인 식재료이지만, 아나필락시스 및 식품알레르기의 원인으로 보고 된 바는 매우 드물다. 접촉성 피부염 등 피부 알레르기질환, 천식 및 호흡기 알레르기질환을 일으킬 수 있는 것으로는 일부 보고를 통 해 알려져 왔다. 6-9) 일본에서 송이버섯 섭취 후 발생한 아나필락시 스에 대한 증례보고가 있었지만, 10,11) 아직 버섯에 의한 아나필락시 스는 매우 드문 편이고, 자세한 기전에 대한 이해도 부족하다. 특히 현재까지 국내에서는 버섯에 의한 아나필락시스의 증례는 보고된 적이 없었다. 저자들은 최근 버섯에 의한 아나필락시스 1예를 경험하여, 피부 단자시험과 버섯에 대한 혈청 특이 IgE 항체를 측정하였고, 이를 문 헌고찰과 함께 보고하고자 한다. Allergy Asthma Respir Dis 3(1):82-85, January 2015 http://dx.

